**تعبير كتابيّ: العِيدُ**

**الموضوع**: في العيدِ يجتمعُ النّاسُ كبارًا وصغارًا، يتبادَلُونَ التّهاني بالمُناسَبَةِ السّعيدةٍ.

- أَروي كَيْفَ تَحْتَفِلُ قَرْيَتِي أَوْ مَدينَتِي بِالْعيدِ. وَأُخبرُ بالتّفصيلِ كيفَ يحتفلُ أفرادُ عائلتي في هذا اليومِ.

**التَّصْمِيمُ**

١- المُقَدِّمَةُ:

* التَّمْهِيدُ بِفِكْرَةٍ عَامَّةٍ عَنِ العِيدِ وَمَا يَحْمِلُهُ لِلنَّاسِ مِن فَرَحٍ وَسُرُورٍ.
* الإشَارَةُ إِلَى أَنَّ كُلَّ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ تَحْتَفِلُ بِطَرِيقَتِهَا الخَاصَّةِ.

٢- صُلْبُ المَوْضُوعِ:

* وَصْفُ كَيْفِيَّةِ احْتِفَالِ القَرْيَةِ أَوِ المَدِينَةِ بِالعِيدِ (التَّحْضِيرَاتُ، الزِّينَةُ، الأَنْشِطَةُ، الأُمُورُ المُتَعَلِّقَةُ بِالأَطْفَالِ وَالعَائِلَاتِ).
* إِظْهارُ تَصَرُّفَاتِ العَائِلَةِ فِي العِيدِ (الاجْتِمَاعُ، تَبَادُلُ التَّهَانِي، تَجْهِيزُ الطَّعَامِ، تَقْدِيمُ الهَدَايَا).

٣- الخَاتِمَةُ:

* التَّعْبِيرُ عَنْ المَشَاعِرِ.
* تَوْضِيحُ أَهَمِّيَّةِ العِيدِ فِي جَمْعِ العَائِلَةِ وَإِضْفَاءِ أَجْوَاءِ الفَرَحِ.



نَموذجٌ في التَّعبيرِ الكِتابيِّ:

**المُقَدِّمَةُ:**

العِيدُ مُنَاسَبَةٌ سَعِيدَةٌ يَنْتَظِرُهَا الصِّغَارُ وَالكِبَارُ بِشَوْقٍ كَبِيرٍ، فَهُوَ وَقْتٌ لِلِابْتِهَاجِ وَاللِّقَاءِ بَينَ الأَحِبَّةِ. وَتَحْتَفِلُ كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ بِطَرِيقَةٍ تُعَبِّرُ عَنْ عاداتِها.

**صُلْبُ المَوْضُوعِ:**

أمَّا فِي قَرْيَتِي، فَيَبْدَأُ الاحْتِفَالُ بِالعِيدِ قبلَ أيّامٍ، حَيْثُ يَنْشَغِلُ النَّاسُ بِتَزْيِينِ الشَّوَارِعِ وَالمَنَازِلِ بِالأَضْوَاءِ وَالأَلْوَانِ الزَّاهِيَةِ. تَكُونُ الأَسْوَاقُ مُكْتَظَّةً بِالزُّوَّارِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ المَلابِسَ الجَدِيدَةَ وَالحَلْوَيَاتِ التَّقْلِيدِيَّةَ، وَتَشْتَدُّ فَرْحَةُ الأَطْفَالِ الَّذِينَ يَتَحَمَّسُونَ لِمَا سَيَحْمِلُهُ لَهُم العِيدُ مِن مُتْعَةٍ وَمُفَاجَآتٍ.

فِي يَوْمِ العِيدِ، يَسْتَيْقِظُ الجَمِيعُ باكِرًا، وَيَرْتَدُونَ أَجْمَلَ مَلابِسِهِمْ، ثُمَّ يَتَبَادَلُونَ التَّهَانِي وَيَتَجَوَّلُونَ بَينَ المَنَازِلِ لِزِيَارَةِ الأَقَارِبِ وَالأَصْدِقَاءِ. يَحْتَفِي (يَحْتَفِلُ) الأَطْفَالُ بِالعِيدِ عَنْ طَرِيقِ تَلَقِّي العِيدِيَّاتِ وَاللَّعِبِ فِي الأَمَاكِنِ المُخَصَّصَةِ لَهُمْ، حَيْثُ تُنَظَّمُ فِي بَعْضِ السَّاحَاتِ أَلْعَابٌ وَعُرُوضٌ تَرْفِيهِيَّةٌ تُضْفِي أَجْوَاءً مِنَ الفَرَحِ وَالحَيَوِيَّةِ.

أَمَّا فِي بَيْتِنَا، فَالعِيدُ لَهُ مَكَانَةٌ خَاصَّةٌ. تَجْتَمِعُ العَائِلَةُ حَوْلَ مَائِدَةٍ مُمْتَلِئَةٍ بِأَطْيَبِ الأَطْبَاقِ الَّتِي تُجَهِّزُهَا أُمِّي بِحُبٍّ وَإِتْقَانٍ. بَعْدَ ذَلِكَ، نَنْطَلِقُ لِزِيَارَةِ أَفْرَادِ العَائِلَةِ. وَفِي المَسَاءِ، نَخْرُجُ لِلتَّنَزُّهِ فِي السّاحاتِ، حَيْثُ تَكُونُ الأَمَاكِنُ مُزْدَحِمَةً بِالعَائِلَاتِ وَالأَطْفَالِ الَّذِينَ يَسْتَمْتِعُونَ بِالأَلْعَابِ وَالأُنْشِطَةِ التَّرْفِيهِيَّةِ.

**الخَاتِمَةُ:**

يَبْقَى العِيدُ أَحَدَ أَجْمَلِ المُنَاسَبَاتِ الَّتِي تُضْفِي عَلَى الحَيَاةِ أَلْوَانًا مِنَ الفَرَحِ وَالمَحَبَّةِ. فَهُوَ يُعَزِّزُ الرَّوَابِطَ العَائِلِيَّةَ وَيَجْعَلُنَا نُدْرِكُ قِيمَةَ اللَّحَظَاتِ الَّتِي نَقْضِيهَا مَعَ مَنْ نُحِبُّ. كُلَّمَا أَتَى العِيدُ، أَشْعُرُ بِالفَرَحِ وَالحَمَاسِ، وَأُدْرِكُ أَنَّ السَّعَادَةَ الحَقِيقِيَّةَ تَكْمُنُ فِي المُشَارَكَةِ وَالحُبِّ وَالتَّرَابُطِ.